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Abstract
As far as the relationships between tense and aspect in English are concerned, the definition 
that past and present forms of a verb are counted as tenses because they are indicated by the 
inflections while perfect and continuous forms are counted as aspects because they are 
syntactically realized is widely accepted. However, according to Comrie’s （1976） definition, 
tense and aspect are not mutually exclusive notions, but are different viewpoints on time a 
verb form expresses. In reality, without using the progressive forms, progressive aspect can 
also be expressed by using a certain type of words like “keep” and making the “keep + -ing” 
structure. The existence of these types of verbs indicates that the definition of tense and 
aspect in English depending on the verbal inflections and syntactic structures is too narrow in 
scope and that we need a different definition based on the concepts, not the forms. This study 
revisits the definition of tense and aspect in general. By analyzing the syntactic structures of 
sentences that include verbs functioning in “time-phase,” it points out that tense and aspect in 
English are realized at both grammatical and lexical levels.








　現在，広く支持されている英語の時制と相の関係は，Quirk and Greenbaum（1975），Quirk, 





























は，当該の situation を他の situation との関係によって示す表現である。相対的時間表現の例
としては，non-finiteの動詞表現が挙げられる。たとえば，Walking into my room, I felt something 




By tense we understand the correspondence between the form of the verb and our concept of time 
（past, present, or future）. English has two simple tenses: the present tense and the past tense. . . . 
Aspect concerns the manner in which a verbal action is experienced or regarded, for example as 
complete or in progress. English has two marked aspects: the progressive aspect and the perfect 
aspect.（Leech and Svartvik 2002: 415）
. . . there is the semantic concept of time reference （absolute or relative）, which may be 
grammaticalised in a language, i.e. a language may have a grammatical category that expresses time 
reference, in which case we say that the language has tenses. Many languages lack tenses, i.e. do not 
have grammaticalised time reference, though probably all languages can lexicalise time reference, i.e. 
have temporal adverbials that locate situations in time, such as English today, the year before last, at 







Table 1. Classification of aspectual opposition
　Comrie（1976: 3）は，英語の He read. と He was reading. という文は同じ絶対過去時制に属
するものの，相が異なると説明している。また，John was reading when I entered. という文を
取り上げ，前者の was reading は imperfective（非完了）の相を持つのに対し，後者の entered 





　ここで，Comrie （1976）の定義に基づいて Greenbaum （1996）の相の定義を検討してみよう。





　Huddleston and Pullum （2002）の理論は，未来時制を認めていないという点では Greenbaum 
Aspect is not concerned with relating the time of the situation to any other time-point, but rather 
with the internal temporal constituency of the one situation; one could state the difference as one 
between situation-internal time （aspect） and situation-external time （tense）.（Comrie 1976: 5）
The aspect of the verb refers primarily to the way that the time of the situation is regarded rather 
than its location in time in absolute terms. English has two aspects: the perfect aspect and the 
progressive （or continuous） aspect. The aspects are expressed by a combination of an auxiliary and 
a following verb. The perfect aspect （as in ‘I have written many times before now’） is primarily used 
to place the time of one situation relative to the time of another situation. The progressive aspect （as 














る。Declerck（1991: 54）は，時制を発話時（time of uttereance）と当該の situation の時間関
係，および当該の situation と他の基準時（time of orientation）との時間関係を表す動詞の形式
と定義し，現在，過去，未来，現在完了，過去完了，未来完了，条件時制（conditional tense），
条件完了（conditional perfect）の８つの時制を設定している。
　一方，相については，“The verb may have one or more special forms to express one of the 











commence などの語彙（aspectualizer）によって示される。同様に，終動相は situation の最後
にだけ焦点を当てる相であるが，Declerck（1991: 56）はこの相も，起動相同様，stop，finish，
end，break off，complete，leave off，conclude，cease などの語彙によって示されると主張している。
　習慣相は，ある situation が一定の期間をおいて周期的に行われることを表す。英語では，過
去の習慣を示す would や used to という語彙が顕著な例となっている。
　反復相は，同じ時間帯に同じ situation が何度か繰り返されることを示す。Declerck （1991: 
57）によれば，反復相は二つの表現によって具現化される。一つ目は，The murderer repeatedly 
coshed his victim on the head. のように動詞の単純時制に repeatedly という繰り返しを表す副
詞表現を加える方法，二つ目は，動詞が瞬時に完了してしまう性質のものである場合，Someone 






えられている。つまり，現在進行形 is taking は「現在の現在」（present in present），過去完了
形 had taken は「過去の過去」（past in past）として時制システムの中に組み込まれているので
ある。そのため，完了形も進行形も含めた最も広い範囲の時制を認める立場となっている。
　この Halliday の時制の定義は，先に見た Comrie （1976）の定義に反するものではない。完了







　Halliday（1996: 279）は，「継続」（durative）を表す語彙表現の例として keep （on） doing と
goes on doing，「開始」（inceptive）の始まりに焦点を当てる語彙の例として starts doing / to 
do，begins doing / to do，終わりに焦点を当てる語彙の例として gets doing，stop doing，








（2） S+V+C，（3） S+V+O，（4） S+V+O+O，（5） S+V+O+C となっている。多くの参考書では，




　本研究では，Declerk や Halliday の指摘する位相動詞の中から，（1） begin，（2） start，（3） keep，
（4） continue，（5） stop，（6） finish を取り上げ，これらの動詞を含む文の文型を判断する。上記の
６つ位相動詞において，beginとstartが動作の開始時を，keep と continue が動作の中間（継続）















（1）　They began solving / to solve the problem. 
（2） They started reading / to read the book. 
（3） They kept discussing the problem.
（4） They continued solving / to solve the problem.
（5） They stopped solving the problem.















（1） They began solving / to solve the problem.
（2） They started solving / to solve the problem.
（3） They kept discussing the problem.
（4） They continued solving / to solve the problem. 
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（5） They stopped solving the problem.











げるのは，（7） want と（8） enjoy である。両方とも精神活動を示す動詞であるが，want は後
ろに不定詞（句）を，enjoy は動名詞（句）を取るという違いがある。
　まずは強調構文による構成素から見てみよう。
（7） They wanted to solve the problem.










（7） They wanted to solve the problem.
（8） They enjoyed solving the problem.
　ここで注目すべき点は，want や enjoyという動詞は主語に知覚能力を持つ存在を必要とする
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